
























Baker (1978: 7) は次のように述べている。
What we do when we attempt to formulate a 
description of some language is very nearly parallel 
to what we would do if we wanted to formulate laws 






の類似性を理解するために、まず I 節では Baker 
(1978: 7-8) での議論を紹介しながら、経験科学と
しての長い歴史と豊富な研究蓄積をもつ物理学の
方法論を簡単に考察する。Baker (1978: 7) は物体
の落下現象に触れ、物理学の一つのテストとして
次のような一般的な陳述を提示している。
“If the body falls for ___ seconds, then it will fall a 








Baker (1978: 7) は最初の自然な推測として、A の
ような推測を提示している。
A.　A natural first guess（仮説 A）
　　　d=49t                                                 
すなわち、d=49t が最初の自然な推測で、最初の
法則（仮説 A）と見なすことができる。d は落下




等式 d=49t の t のところに 1（秒後）を代入すれ











Time Predicted Distance Actual Distance







基にして、Baker (1978: 7) では B のような別の推
測を提示している。
B.　Another guess (仮説 B)
d=49t2
今度の新しい推測は d=49t2 であり、t2 と秒数を２
乗する点が最初の仮説と異なり、よりよい仮説（仮
説 B）と見なされる。具体的には、仮説 A と同
様に d=49t2 の t のところに 1, 2, 5（秒後）を代入
すれば、それぞれ 49cm, 196cm, 1225cm という予
測の落下距離が得られるため、仮説 B は実際の
落下距離に近い数値を与えていると言える。
Time Predicted Distance Actual Distance
























Sandy moves ahead. “This I do not understand,” he 
said. (Biber et al. 1999: 900) という談話における
This I do not understand. のような構文である。先













(0)   A: Are you going to invite John?
B: Oh, John I’ve already invited. (Quirk et al. 
1985: 1376)



























(1) I've already invited John.                 
→ John I've already invited.　
一般に仮説は、その妥当性と一般性を確認する
ためにさらなる検証を受ける必要がある。そこで
FR-1 を (2) にも適用してみよう。　                          
(2) John examined each part carefully.          
















(1) I've already invited John.                    　　         
(2) John examined each part carefully.             　　        
→ Each part John examined carefully. 
  (Emonds 1976: 31)
次に、FR-2 をさらに (3) に適用したらどのよう
になるであろうか。                      
(3) We are proud of our daughters.                
→ Our daughters we are proud of. 












頭に配置すると規定しており、(1) と (2) の下線
部は動詞の目的語と、(3) の下線部は前置詞の目
的語と見なされるので、(1), (2) のみならず (3) の
下線部も節頭への前置が可能と予測され、事実も
容認可能であるため、予測と事実が合致する。
(1) I've already invited John.                             　　
(2) John examined each part carefully.                      　 
(3) We are proud of our daughters.                         　 
→ Our daughters we are proud of. 
次に、FR-3 をさらに (4) に適用したらどのよう
になるであろうか。                         
(4) Mary played tennis in the park.　　　                      


























(1) I've already invited John.                                
(2) John examined each part carefully.                         
(3) We are proud of our daughters.                            
(4) Mary played tennis in the park.
→ The park Mary played tennis in. 
次に、FR-4 を (5) にも適用した場合どのように
なるであろうか。                        
(5) I will probably never know why he came this way.  
→ Why he came this way I will probably never 
know. (Biber et al. 1999: 901)






さらに、FR-4 の適用範囲を拡大して (6) に適用
したらどうなるであろうか。
(6) I fear that John examined each part carefully.
→ I fear that each part John examined carefully.  
   (Emonds 1976: 31)
→ Each part I fear that John examined carefully.              
この場合、もとの平叙文の下線部 each part が従
属節の動詞 examined の補部となっているため、
FR-4 は each part を節頭への配置を可能と予測す
る。正確には可能性が従属節（that 節）の先頭と
主節の先頭の 2 通りあるが、事実はどちらの場合













他方、(6) において、もとの平叙文の下線部 each 
part は動詞 examined の補部となっているが、こ
の動詞は主節ではなく、従属節に生じているため








(1)  I've already invited John.
(2)  John examined each part carefully.
(3) We are proud of our daughters.
(4) Mary played tennis in the park.
(5) I will probably never know why he came this way.    
(6) I fear that John examined each part carefully.








本 節 の 冒 頭 で 述 べ た よ う に，Sandy moves 
ahead. "This I do not understand," he said. (Biber et 
al. 1999: 900) という談話において、This I do not 
understand. のような英語前置構文の先頭に現れて











































































　　（例）VP → V NP（英語）　　  
　　（例）VP → NP V（日本語）
3. 言語



























法のレベルで例示されている句構造規則 VP → V 
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A Scientific Way of ‘Doing’ Linguistics:
An Informal Argument for Triggering Science-Forming Capacity
SASAKI Kazutaka
Abstract
This article aims to clearly present a scientific way of doing linguistic research (i.e. linguistics) by showing an 
informal argument for triggering science-forming capacity.
To achieve this aim, the article is organized in the following way. First, we make introductory remarks on 
an overview of the whole article in Introduction, and then go into its detailed discussion in the following four 
sections. Section I mentions a certain parallelism between linguistics and physics, both of which fall under empirical 
sciences, and then deals with a scientific way of ‘doing’ physics. Section II takes a type of fronting in English 
syntax as an example which indicates a scientific way of ‘doing’ linguistics by showing an informal argument for 
triggering science-forming capacity. Section III generalizes the methodological characteristics of empirical sciences: 
hypothesis-testing and growth of scientific knowledge. In Section IV we present four levels of abstraction (i.e. 
linguistic theory, grammar, language, and data) that should be distinguished in linguistic research. Finally, we make 
summative and final comments on the whole article in Conclusion.
To sum up, the contents of this article are as follows:
Introduction
Section I (Linguistics and Physics: Beginning with Physical Methodology)
Section II (Linguistic Methodology: Fronting in English Syntax)
Section III (The General Methodological Characteristics of Empirical Sciences)
Section IV (Four Levels of Abstraction in Linguistic Research)
Conclusion
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